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測定装置(LI6400､ LトCOR､ USA)で測定した｡ N4､ N3､ N2区は上から　2
節目の､ Nl区は上から2もしくは3節目の複葉を測定に用いた｡測定は､
頂小葉の中肋を除いた葉の中心部を用いた｡測定条件は､チャンバーへの流
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10. 64±0. 23　　　　　31. 20±0. 93
8.27±0.25　　　　　28.36±1.33












石膏無施用　　　　　　　3. 69±0. 19　　31. 66±2. 36　　　35. 36±2. 17
石膏3年施用　　　　　10. 35±0. 56　　33. 83±0. 67　　　44. 19±1. 23
石膏4年施用　　　　　　7. 41±0. 32　　29. 57±1. 69　　　36. 98±2. 00
















石膏無施用　　　　　18. 39±3. 75　　　　0, 77±0. 16
石膏3年施用　　　　17.35±3. 12　　　　0. 72±0. 13
石膏4年施用　　　　12. 51±1. 38　　　　0. 52±0. 06































































































B　　102.は1.43　55±1.44 1118±0･33　31±3･88　72･8士7･63 4･6±0･78 24･2±3･85 20･03±2･47 25･12±2･49
C　　　83.8±1.71 42.2±1.31 10.8±0144 20･6土1･99 46･4±4･20　3±0･28 13･6土1･46 10105±1･21 14･85士1･52
竃絹i早品,一二一千-n8ノ　n'. n-　n-　n'　6B2　7-軋一
播種日:2002年6月8日､調査日:8月31日､品種:エンレイ











contro1 101･4±11135　0･21±0.02 1.05±0.12 3.59士0.34 4.62土0.毒5
加Gypsum 177･4±17･02 0･50±0･05 0･88土0.08 3.18±0.31 4.06±0.37






controI　139-+12･12　0･60±0.08 ~0.91±0.18 3.74±0.24 4.66i面
加Gypsum 183±23･11 0･60±0･05 0.96±0.13 4.41±0.42 5.37±0.52
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